











































































 are used to determine when to check control point locations, where   is the maximum total changeβ α  
between the oldest and newest item in the history and   the maximum change between consecutiveβ  
steps. In the shape comparisons the newest shape is compared to all previous shapes by calculating the 
number of control points that have moved. The comparison is based on the set of control point 
coordinates and not control point identity, in order to not falsely detect control points switching 
location as active contour changes. The active contour terminates if the number of modified control 
locations is zero or a hard limit of 2000 iterations is reached to guarantee termination.
4. Conclusions
Vagueness in natural language expressions needs to be modelled to enable their use in GIS, and a 
field­based model has been developed for this task. To integrate this continuous vague field with 
existing, crisp GIS methods and systems an active contour based crisping algorithm has been 
developed. This paper focuses on how to initialise and terminate this algorithm.
For the initialisation problem an algorithm was presented that determines the central field in the spatial 
expression and then uses a combination of thresholding and convex hull calculation to provide an 
initial shape for the active contour. Termination is based on a two­step approach that combines the total 
energy acting on the active contour and the movement of the active contour’s control points to 
determine when the final active contour state has been reached. The combination of these two methods 
improves the efficiency of the crisping algorithm, while maintaining the result quality.
Future work will focus on evaluation. A series of human­subject tests is planned to determine how 
people rate the crisp shapes. Further spatial prepositions and handling of more complex spatial 
expressions is also being investigated.
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